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Lee Jong Won
This article first reviews the 30-year history of the recurring nuclear crisis in the Korean Peninsula, 
focusing on the U.S. policies, and attempts to find out the reasons why the successive administrations 
showed a similar pattern of trial and error. From Clinton, who had to deal with the first nuclear crisis in 
the early 1990s, to Trump who was faced with North Korea armed with almost operational nucle-
ar-tipped ICBMs, U.S. presidents would begin with strong words and actions, but ended in diplomatic 
compromises. Most of them even contemplated military options, but they had to back down due to the 
staggering risks and costs of the possible outbreak of the second Korean War. The compromised deals 
would also turn out to be insufficient to resolve the crisis.
In terms of foreign policy orientation and personnel, the new Biden Administration has a strong 
link and continuity with the Clinton and Obama eras. By analyzing the discussions on North Korea by 
the foreign policy experts in the Biden camp, and influential thinktanks such as the Center for a New 
American Security, this article offers some insights into how the experiences in the previous administra-
tions would affect the future policies on the issue of denuclearization, such as the change of focus to 












 1 平壌の北 90キロに位置する山間地域で，韓国では「ヨンビョン」，北朝鮮では「ニョンビョン」と発音される。英語では韓
国の発音に従って，Yongbyonの表記が一般的である。北朝鮮が建設した最初の原子炉をはじめ，プルトニウム再処理施設
やウラン濃縮施設などが集中しており，核開発の最大の拠点となっている。
 2 『朝日新聞』『読売新聞』『毎日新聞』の記事を検索すると，1945年 8月以後，北朝鮮の核問題が表面化した 1989～90年頃
までは，「寧辺」の地名は朝鮮戦争の戦況関連記事に数回出てくるのみである。
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と，1989年 1月にスタートしたブッシュ（George H. W. Bush）政権は，北朝鮮の核開発が兵器化へ
の段階に入ったと判断し，北朝鮮を圧迫する国際的な連携形成に向けて，関係国との情報共有が必要



















 3 この経緯については，Don Oberdorfer and Robert Carlin, The Two Koreas: A Contemporary History, Revised and Updated, 
Third Edition (New York: Basic Books, 2014)の第 11章が詳しい。
 4 John McBeth, Nayan Chanda, and Shada Islam, “Nuclear Jitters: Pyongyang Could Be Trying to Build the Bomb,” Far Eastern 





 5 Oberdorfer and Carlin, The Two Koreas, p. 199.
 6 『読売新聞』1989年 7月 6日（朝刊）。
 7 「東海大情報技術センター，北朝鮮の原発？キャッチ」『毎日新聞』1990年 2月 9日（朝刊），「北朝鮮に原発？仏衛星の画
像を東海大が分析推定」『朝日新聞』1990年 2月 9日（朝刊）。 
 8 1989年 9月，イギリスの Jane’s Defense Weekly誌が「米軍偵察衛星によって，寧辺に原子炉や核爆発実験場，使用済み核燃
料再処理施設などが確認された」と報じた。「北朝鮮に原発・核燃施設？　東海大が仏衛星撮影の画像を分析」『読売新聞』
1990年 2月 9日（朝刊）。
 9 「日朝国交正常化交渉　北朝鮮の〈核〉施設に米懸念　米が外務省幹部に写真提示」『読売新聞』1990年 11月 17日（朝刊）。
10 大韓航空機爆破事件（1987年 11月）を実行した金賢姫（キムヒョンヒ）元工作員が「李恩恵」という日本人女性から日本












という形が繰り返された 12。1993～94年，北朝鮮が NPTと IAEAを相次いで脱退し，使用済み燃料
の再処理を強行したことで生じた第 1次核危機の際に，当時のクリントン（William J. Clinton）政権
は，寧辺へのピンポイント攻撃を含む武力行使を真剣に検討した。しかし，ペリー（William Perry）
国防長官と統合参謀本部（JCS）が提示した軍事行動の計画によると，寧辺の爆撃は全面戦争に拡大













11 1989～90年以後，現在（2021年 2月）まで，主要紙における「寧辺」報道の件数をみると，『読売新聞』は 1498件，『毎
日新聞』は 1411件，『朝日新聞』は 1147件である。そのうち，地理や文化に関する数件を除いて大部分は核関連の報道で
ある。
12 北朝鮮に対する米国の強制力（coercion）の限界という観点から米朝対立の構図を分析した最近の研究として，Van Jackson, 
Rival Reputation: Coercion and Credibility in US-North Korea Relations (Cambridge: Cambridge University Press, 2016)を参
照。また，日本語の研究としては，抑止論やスパイラル理論などを駆使し，核危機が反復される構図の理論的分析を試みた
崔正勲『なぜ朝鮮半島「核」危機は繰り返されてきたのか』（クレイン，2020年）が実証性に富み，参考になる。
13 Oberdorfer and Carlin, The Two Koreas, pp. 246‒247.クリントン大統領は，回顧録で，1993～94年の第 1次核危機の際に，
「戦争の危険を冒してでも，北朝鮮の核兵器開発を阻止しようと決意していた」と述べている。しかし，戦争勃発になった
場合，両側が蒙る巨大な被害の試算を提示され，悩んでいたときに，カーター元大統領から訪朝の連絡があり，それを契機
に，外交交渉で危機を収束させる方向に転換した。その過程は回顧録にかなり詳細に記述されている。Bill Clinton, My Life 
(New York: Alfred A. Knopf, 2004), pp. 597‒625.































朝鮮を外交交渉に引き出そうとしたという説明である。Victor Cha, The Impossible State: North Korea, Past and Future (New 





の 10月には，米朝会談で六者協議の再開が合意され，2007年 2月の「初期段階の措置」，翌 2008年 10月にはテロ支援国家
指定の解除へと，一気に状況が進展した。チャは，「米政府に対話の用意は常に」あったが，「核実験後，北朝鮮が反応」し
ただけであり，「米国が姿勢を弱めたからではない」と主張しているが，やはり米国の外交的譲歩が状況の打開につながった
ことは否定できない。「米朝，対話への一年　元 NSCアジア部長が振り返る」『朝日新聞』2007年 7月 5日（朝刊）。
15 崔正勲『なぜ朝鮮半島「核」危機は繰り返されてきたのか』，238頁。
16 第 2回（2009年 5月），第 3回（2013年 2月），第 4回（2016年 1月），第 5回（2016年 9月）がオバマ政権期に行われた。
17 Van Jackson, On the Brink: Trump, Kim, and the Threat of Nuclear War (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), p. 86.
































18 William J. Broad and David E. Sanger, “U.S. Strategy to Hobble North Was Hidden in Plain Sight,” New York Times (Online), 
March 4, 2017; David E. Sanger and William J. Broad, “Trump Inherits a Secret Cyberwar Against North Korean Missiles,” 
New York Times, April 5, 2017.センガーはこの特ダネ記事をもとに，米国が関わるサイバ戦争の現状を分析した単行本を著
したが，その 6章と 12章に米朝間の「サイバー合戦」の様子が詳しく記述されている。センガーは，2014年に起きた北朝
鮮によるソニー・ピクチャーズ社へのサイバー攻撃を「キム（金正恩）の反撃」と表現している。David E. Sanger, The Per-
fect Weapon: War, Sabotage, and Fear in the Cyber Age (New York: Crown, 2018).
19 Sanger and Broad, “Trump Inherits a Secret Cyberwar.”
20 Jackson, On the Brink, p. 69.
21 Ibid., pp. 86‒87.





























22 Ibid., pp. 83‒86.
23 Ibid. トランプ自身，機会あるごとに，この点を強調している。2020年の大統領選挙の過程でも，「オバマ政権から一触即発
の状況を引き継いだが，戦争を回避し，外交で危機を解消した」ことを自らの業績として掲げるのが定番となった。一例と
して，2020年 10月 22日の第 2回目の大統領候補者討論を参照。
24 Sanger and Broad, “Trump Inherits a Secret Cyberwar.”
25 Carol E. Lee, “Trump Issues New Warning to North Korea: President Wants to Put More Economic and Political Pressure on 
Pyongyang, With Military Options Under Consideration Long-term,” Wall Street Journal (Online), April 11, 2017.
26 Jackson, On the Brink, pp. 135‒136.
27 Ibid., pp. 162‒163.






̶     ̶149
米国バイデン政権の北朝鮮政策と米朝核交渉の展望
（Jim Mattis）国防長官，ティラーソン（Rex Tillerson）国務長官，ダンフォード（Joseph Dunford）
統合参謀本部議長は北朝鮮に対する「予防攻撃」（preventive strike）に反対し，ペンス（Mike 



























29 Jackson,  On the Brink, p. 228.







33 2017年 11月 29日の「火星 15型」以後，北朝鮮は IRBMや ICBM級の弾道ミサイル発射実験は行っていない。2018年
6月の米朝首脳会談の合意により，核実験や長距離弾道ミサイルのモラトリアムが維持されている状況である。2020年 10
月の朝鮮労働党創建記念日の軍事パレードに「火星 15型」をさらに大きくした「新型ミサイル」が登場したが，発射実験

























「スタンフォード・グループ」とは，ヘッカー（Siegfried S. Hecker），カーリン（Robert L. Carlin），
サービン（Elliot A. Serbin）らスタンフォード大学の国際安全保障協力センター（Center for Inter-
national Security and Cooperation＝CISAC）を拠点とする朝鮮半島専門家チームを指す 36。一方，
「カーネギー・グループ」は，パーコビッチ（George Perkovich），レバイト（Ariel Levite），ダルト





が言及された。Alex Ward, “Exclusive: Here’s the Tentative Deal Trump and Kim Jong Un May Strike in Vietnam,” Vox, Feb-
ruary 26, 2019.




































37 Toby Dalton, Ariel (Eli) Levite, George Perkovich, “Key Issues for U.S.‒North Korea Negotiations,” June 4, 2018, Carnegie En-
dowment for International Peace, https://carnegieendowment.org/2018/06/04/key-issues-for-u.s.-north-korea-negotiations- 
pub-76485.
38 Siegfried S. Hecker, Robert L. Carlin, and Elliot A. Serbin, “A Technically-Informed Roadmap for North Korea’s Denuclear-





ランプはハノイに向かう専用機の中で草案を見せられるまでは，その内容について知らなかったという。John Bolton, The 









































の核プログラムの核心」であり，その閉鎖だけでも「大変なこと」（big deal）だと評価した。Simon Denyer, “North Korea’s 
Yongbyon Nuclear Complex at the Heart of Trump-Kim Summit,” The Washington Post, February 22, 2019.　 
42 Stephen Biegun, “Remarks on the DPRK,” January 31, 2019, Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford Uni-
versity, https://fsi-live.s3.us-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/transcript_biegun_discussion_on_the_dprk_20190131.pdf.
43 「（全文）北李容浩・崔善姫深夜記者会見発言」『聯合ニュース』2019年 3月 1日（韓国語）。
44 Bob Woodward, Rage (New York: Simon & Shuster, 2020), p. 175; Bolton, The Room, pp. 328‒329.








































である」と応酬したという。Bolton, The Room, pp. 329‒331.



















W・ブッシュ政権は「完全かつ検証可能で不可逆的な非核化」（complete, verifiable, and irreversible 
denuclearization ＝ CVID），トランプ政権は「最終的で完全に検証可能な非核化」（final and fully 













47 “Donald Trump and Joe Biden Final Presidential Debate Transcript 2020,” October 22, 2020, https://www.rev.com/blog/ 
transcripts/donald-trump-joe-biden-final-presidential-debate-transcript-2020.
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2 (Mar/Apr 2020).
53 Susan E. Rice, “It’s Not Too Late on North Korea,” New York Times, August 10, 2017.ライスは，バイデン政権で新設された
大統領直属の国内政策会議（Domestic Policy Council＝DPC）の委員長に任命された。














ony J. Blinken）54も『ニューヨーク・タイムズ』への寄稿文 55で，同じような考え方を披歴した。彼は，
1990年代初め以後，米国の歴代政権が北朝鮮の核開発の阻止を試みては，ことごとく失敗したと総
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55 Antony J. Blinken, “Rex Tillerson’s Nuclear Test,” New York Times, March 15, 2017.
56 Antony J. Blinken, “The Best Model for a Nuclear Deal with North Korea? Iran,” New York Times (Online), June 11, 2018.


































diplomacy）によって「段階的に」（in stages and phases）進めるしかないということであった。日韓
57 “Antony Blinken Talks with Michael Morell on ‘Intelligence Matters’,” January 9, 2019, CBS, https://www.cbsnews.com/
news/transcript-antony-blinken-talks-with-michael-morell-on-intelligence-matters/.
58 “Biden Foreign Policy Adviser Antony Blinken on Top Global Challenges,” September 25, 2019, CBS, https://www.cbsnews.
com/news/biden-foreign-policy-adviser-antony-blinken-on-top-global-challenges/.




















サリバンのものと基本的に共通している。2019年 7月 9日，戦略国際問題研究所（Center for Strate-






60 Tom Nagorsky, “Jake Sullivan on Asia,” May 15, 2016, Asia Society, https://asiasociety.org/jake-sullivan-asia.















論文を『フォーリン・アフェアーズ』（2019年 9・10月号）に発表するなど緊密な関係を維持している。Josh Rogin, “Biden’s 
Pick for Top Asia Official Should Reassure Nervous Allies,” The Washington Post (Online), January 13, 2021; David Ignatius, 
“What We Can Tell from Biden’s Picks,” The Washington Post, January 13, 2021.
64 “Grading the Game (Pt. 1): An Interview with Dr. Kurt Campbell,” July 9, 2019, The Asia Chessboard Podcast, Center for 
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国務副長官として，サリバン（当時，バイデン副大統領の国家安全保障副補佐官）とともに，イラン
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ンダとして，①「非核海域構想（Nuclear-free Seas Initiative）」の推進，②「核の巻き戻し」（nuclear 
rollback）の開始，③「核目録の申告」の 3つをあげる。第 1の「非核海域構想」の提起も他の政策



























































ロセス，②在韓米軍の段階的兵力削減，③協力的脅威削減（cooperative threat reduction ＝ CTR）基
金，④復元可能な制裁緩和（snapback sanctions relief），⑤制裁解除作業グループ（sanctions remov-
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